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Lors du choix de l'assortiment prospectif  des plantes pour l'aménagement paysager des objets 
d'usage commun des  villes, on doit choisir les espèces et les cultivars répondant aux critères suivants: la 
modestie, la stabilité et la durabilité dans la culture, avec de hautes qualités décoratives concernant au 
temps d'hiver de l'année.  À l'exception de cela, il est nécessaire de tenir compte de l'expérience de l'intro-
duction des plantes ligneuses et, en général, la possibilité de leur culture et l'utilisation dans les conditions 
de la République du Bélarus. 
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The Belarusian economy currently requires new mechanisms to accelerate economic growth, one 
of which is the creation of crowdfund platforms. Recently crowdfunding has become a popular alternative 
to bank lending method of organizing fundraising for entrepreneurs, inventors, people involved in crea-
tive philanthropy. 
This thesis examines such a segment of the financial technology market as “crowdfunding” (spe-
cialization in non-financial business models). 
Crowdfunding is a collective collaboration of people who voluntarily unite their money or other 
resources together, usually over the Internet, to support the efforts of other people or organizations [1]. 
Non-financial (or non-investment) crowdfunding is a business model that doesn’t involve the 
sponsor of financial income. 
The global crowdfunding market is estimated at $105.2 million in 2020, and the revenue is pro-
jected to reach $114 million by 2021, which means an expected compound annual growth rate (2016-
2022 years) of about 17%. 
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The largest platforms in terms of the amount of money invested in this sphere of fintech in the 
Republic of Belarus are Ulej and Talaka. 
Ulej was launched in April 2015, but in six months it managed to collect about 500 million rubles 
[3]. However, the launch of new projects is currently on hold. Nevertheless, payments for projects are still 
carried out at this moment. 
The Talaka was launched in 2013. At the moment there are 2336 active projects in the fields of 
education, national culture, social assistance, art and technology, which face 8321 open tasks, solved by 
617 companies "Talakosht" [4]. 
As for legal regulation Belarus hasn’t adopted special laws on crowdfunding. Nevertheless, 
crowdfunding projects are being actively implemented. Their participants are obliged to comply with the 
existing tax, currency, banking and other rules, including the rules for the provision and use of gratuitous 
sponsorship, stipulated by the Decree of the President of the Republic of Belarus dated July 1, 2005 No. 
300 "On the provision and use of gratuitous (sponsored) assistance». 
The awareness of «crowdfunding» arouses interest among ordinary people. A survey was con-
ducted for 70 people, which included the following questions: 
1.Do you know what crowdfunding is? 
2.If so, what platforms do you know? 
3.Would you invest in a platform project (at no cost)? 
Having conducted a survey among ordinary users, we can see that less than 50% (namely 39%) 
know about “crowdfunding”. Only 44% of those who know about crowdfunding were able to name some 
of the platforms, which indicates a lack of awareness in this area. Only 20% of those surveyed who knew 
about the existence of crowdfunding platforms would like to become investors at no cost, that is, inves-
tors in a non-financial crowdfunding. 
From this we can conclude that ordinary users are not sufficiently aware of crowdfunding. The 
main reasons for the low interest of investors in alternative investments are the low level of trust and in-
formation transparency of the crowdfunding market. 
In our country crowdfunding despite certain mental and legal barriers is developing quite active-
ly. There are both large and niche crowdfunding platforms, they have their own success stories. Taking 
into account the difficulties with the lending and equity capital market, as well as the low entrepreneurial 
activity of citizens, we would like to believe that the development of crowdfunding will be able to pro-
vide additional opportunities for small business and social initiatives. 
Additional measures for the development of investment with the help of crowdfunding platforms 
can be: establishment of requirements for operators of investment platforms to verify the accuracy of in-
formation provided by the person attracting investments, including legal verification of the documents 
provided, verification of persons attracting investments; establishing requirements for operators of in-
vestment platforms for broader disclosure of information about persons attracting investments and in-
vestment projects, statistics on default on obligations. 
Thus, according to the results of the study of the development of crowdfunding platforms, it can 
be concluded that the main goal of crowdfunding is wide access to the financial market of legal entities 
and individuals for the development of innovative projects and startups. The rapid growth in the devel-
opment of crowdfunding is associated, in particular, with the increased requirements for citizens, business 
projects from financial organizations, since traditional financial institutions mainly lend only to clients 
with a good reputation and credit history. 
So the crowdfunding market is growing rapidly and gaining high popularity. Further development 
of crowdfunding will contribute to: 
- inflow of additional capital to the direct investment market; 
- development of innovative sectors of the economy; 
- improvement of the quality of doing business; 
- rise of the investment attractiveness of companies for investors; 
- development of the financial market. 
In conclusion, we can say that crowdfunding is a high-tech and quite convenient instrument for 
modernizing the financial and investment system. Creating an enabling environment on crowdfunding 
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platforms will increase their attractiveness to a wider range of investors. Crowdfunding currently doesn’t 
fully compete with banking products, but it can occupy a significant share of the lending market in the 
future. 
 
Список использованных источников 
1. Crowdfunding [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding. - Дата доступа: 20.03.2021. 
2. Real Estate Crowdfunding [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Real_Estate_Crowdfunding/$FILE/EY-
Real%20Estate%20Crowdfunding-March%202019.pdf. – Дата доступа: 20.03.2021. 
3. Crowdfunding platform. Funding of projects in the Hive [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://ulej.by. – Date of access: 21.03.2021. 
4. Crowdfunding platform. Seven things you should know about Talaka.by. [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: http://www.talaka.by – Дата доступа: 21.03.2021. 
 
 
УДК  811.112 
POPULARISIERUNG DER DEUTSCHEN SPRACHE BEI JUNGENDLICHEN IN DER 
WELT UND IN BELARUS 
 
D. Malibosсhka, U. Bukschinskaja, 1. Studienjahr 
Wissenschaftliche Leiterin – L.N. Seliuzhytskaya, Hochschullehrerin 
Polessker Staatliche Universität 
 
Heute ist das Erlernen von Fremdsprachen bei jungen Menschen sehr beliebt. In Europa spielt die 
deutsche Sprache eine sehr wichtige Rolle. Es ist zweit beliebteste Sprache in Europa und belegt den 2. 
Platz in der Internetnutzung. Über 101 Millionen Menschen haben Deutsch zur Muttersprache. Das ist 
etwa jeder vierte Europäer. Noch lernen knapp 17 Millionen Menschen auf der ganzen Welt Deutsch als 
Fremdsprache. Menschen lernen Deutsch aus verschiedenen Gründen: für Tourismus, für Bildung, für 
Lesen im Original, für Erlernen der Geschichte und Kultur, für die ausländische Zusammenarbeit und 
andere.  
Eine sehr wichtige Rolle bei der Popularisierung der deutschen Sprache spielt das Goethe-Institut. 
In Belarus befindet sich das Goethe-Institut in der Stadt Minsk. Es bietet verschiedene Sprachkurse und 
die Möglichkeit die Deutschprüfungen von A1 bis C2 abzulegen. Außerdem setzt das Goethe-Institut die 
Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ um.  
Die Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) verbindet ein weltumspannendes Netz 
von mehr als 2.000 PASCH-Schulen mit besonderer Deutschlandbindung. Das Goethe-Institut betreut 
rund 600 PASCH-Schulen in den nationalen Bildungssystemen von über 100 Ländern. Im Februar 2008 
rief das Auswärtige Amt die Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) ins Leben. PASCH wird 
vom Auswärtigen Amt koordiniert und gemeinsam mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, 
dem Goethe-Institut, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und dem Pädagogischen Aus-
tauschdienst der Kultusministerkonferenz umgesetzt. Das Netz von Deutschen Auslandsschulen und 
Schulen, die das Deutsche Sprachdiplom anbieten, wird gestärkt. Darüber hinaus wird die schulische 
Zusammenarbeit ausgebaut, um in den nationalen Bildungssystemen Deutsch als Fremdsprache weiter zu 
festigen. Zusätzlich werden die Stipendien für ein Studium in Deutschland und die Möglichkeiten für 
Schüleraustausch und Schulpartnerschaften angeboten.  Das Ziel ist bei jungen Menschenmit dieser Ini-
tiative nachhaltiges Interesse und Begeisterung für das moderne Deutschland, seine Gesellschaft und die 
deutsche Sprache  zu wecken. Es entsteht ein weltweites Netzwerk von Partnerschulen der Bundesrepub-
lik Deutschland entsteht. Die Schulen werden durch gemeinsame Aktivitäten und Austausch zu einer in-
ternationalen Lerngemeinschaft verbindet. PASCH trägt mit attraktiven Bildungsangeboten zur nachhal-
tigen Qualifizierung sowohl von Schülerinnen und Schülern als auch von Lehrkräften bei und erweitert 
damit die Kompetenzen der jungen Menschen für ein Studium in Deutschland und im späteren Berufsleb-
en. Ziele sind außerdem der Aufbau lebendiger und langfristiger Bindungen zu Deutschland sowie die 
Anregung der Schulen, ihrer Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler zum offenen Gedankenaustausch 
